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Sn Sommiffl6n.6ei ber Eudltlcnblung Deu

Utiiltondseiellfoalt,

Eerliner euangl

Errlir U0. 48, grieDenftroie

9.

I.

Itfrifa, bc6 groBe 8onb,
!i\or lebr lange unbefannt.

.Rcincr mor !iueingefommenl

lodl mcu llotte no[1[ bernommen,
!l\ie ber roilben Sbtfer niel
i rteben bo illr bbied 6piel.

ll[er

fe[1t ba6 6d1ifflein bo

Oegelt nadl Dftofrifa.

Dartn fonmt ber lJliifioncr
ltfapf,.ber mcn{e6 fange gc[1r
lluler ienen i0tuar3eri .$eiben
l)iot unb Gfenb mufte' IeiDen;
'lenn iie nollten gcr nidlt Ilbrerr
\)lrrf bef Ouangeliuin6 .8el1ren.

'fo$ erforf{t' et i\re Gprage
(eod mar feine lei{te 6agel) llrrb 3ulcgt ein ,briuflein bort
t.rirrt' i{on ruillig Ootte6 !Bqrt.
ttci ll?ombofic bc6 gefdla!,
!rfiben in Ditafrifcr.

2

Sanqe blieb Dcd ,bciuflein flein

lBie-ein 8i6t nrit fdlocdlem 6d1etn.
IBdbrenb ting6um rueit unb breit
Eobie milber ,Rornuf unb 6treit.

Dft lolt man Stafioi,$orben

Srenngn, iengen, Pliinbern, motben,

{Ji6 io rnan$e6 f$bne Sanb
Gnblidl gonE bertrirftet ftonb.

Ood tro cui

ben Eerge6fPilen

Solluerfdlcn3te Otrirnme fifen,
.boben

Dft

lie in ifrem Soln

nod; i$ltrnmere6 get[1cn.

,Rleine ,Qinberdlen,

an

benen

6ie ein Ungliid63eidlen mrif1nen,
Serben na$ ber 6itte fio$t
Df;n' Orbormen umgebrcdlt.
9[nb're €finben, grobe 6$anben

6inb ba rueit unb breit uorflonben.
0reuel mond]etlet mon ioll
6tetd in bir Diiofrifa.

3.

6$limmer nodl tm gon3en Sonb
6inb bie 2lrcber befannt.
Sbr Oelidtt nou lelleut $rcun
$ft oie unf'red fafi 3u i$ou'r.
6$tuar3 riut iit i[1t ,focr unb Sort,
$leib unb Soffeu frember Zlrt.
.!eibeu finb fie ntd1t, iie beten
$u ll[a[1, bem einen 0otte,
D?it 9J?ufommeb bem $ropfcten;
llber nilb, mit gtft'gem Gpotte
6dlrnctf;en fte bie Gtltiitenf{or

Itur al6 Qunbe

imnterbsr.

6u{en audl mit 6$tlett unb

fl'euer

Uu63urotten alle 2lnbernl

Ocrum

llo

iit

eO

ni6t

geleuer,

bie ?Iraber einruorbetn,
{Bie bad tringit in bir gei$011,
llrned Sonb Diiofrifol

4.

,pier fielt mcn, mo6 ber Dtufehnann
jn feiner Sodtleit moger fcu.n.
(qiu^
friebli0 Qorf ruorb fiber l?cd1t
Je.rftbrt, uiel lJtenigen umgebrcd;f
eie anbern trelbf cr nun qibunberr;
in laugen fgrueren Ggmer3enofturiben
Dcn meiten lBeg 3um fieei flncO.

lliele €$ldge, benig .Srot es qob.
-)dlou blieben ihrer uiele tot
9lrn lBege liegen; ifpe Itot
,\)0f nie gerir[)rt ben !arterr ficnrr.
llienn er 3ulelt uerfaufen fcurr

!tur,_etlige uon feiner Seute,

tlo flat er feine grofie

fireuoe

Um blutbefledtcn Orinbengelb,

So6 er bort ouf bem ilJtarfi

erhdLt.

0a6 tit ber 6flsuenflonbet;
iit bein frtud1, Ditafrifo!

Oer

i'o

5.

6dlneebebedte $erge8[1b[1en,

Seitgeftrertte blque" 6eeen,
Gitfine Seiben, bi$te Sdlber,
Gdlbne Sbrfer, reidle getber
ll[e6 bcd ift qu6 nodl ba
lJtitfen in Dftcirifo.

-

,Rropf unb ffiebmonn, treu berbunben,

$oben bod 3uerft gefunbeu.
2[nbern frorfdlern fotrrrt'6 gelingen
Itog -uiel fiefer ein6ubringen,

tlnb io ruarb bad

gouSe Sanb

Smmer mebr audt'unii befonut.

$enn ein rigtiger

liur

$tegente

bcd .?nnb ieqieren forrnte
$cir'd ein Ohid rirrb Qeil fffr beibe,
€d1nor3e unb oudl me:ige 8eute.

$ft niott fotdle -Siife udtl,'
9lrme6 ,8onb

Dltafrifo?

6.

lI[6 man nun f4rieb

uierunba$t3ig

(Gi, toer bdtte bad gebod1t ii6l)
lBorb iol$' ein Stegenf beftefit:
$iUle[rn, uufer .Qoiferflelb,
Oen 3um 6d1u!!errn 0ott erfofl
frffr bqd lanb Dltofrifa.
0eut[6e troren fdlon gefommen,
$otten in Sefif genommelr
Sdnber, bie ffir fleine 0aben
lBofltfeit moren bc au foben.
,,$irb'6 tti$t drger mit bem Otreite
Senn bo fdltrcr3' unb rueif,e Seute
Seben follen im Eerein?
Sa[rli$, ba urufi Drbnung iein!'

IBilbelrt fprc$'d; mit ftarfer Sonb
,bat er truppen balb gefanbt,
EuB fffr Drbnung, f,ted;t unb [tul)e
Seuti$lonb nun bc6 6eine tf;ue.
ltub fo melt cuf toeitem $lane
ltun bie f$trcr3,met!,rote Saltte
Sufiig flatternb lier utb ba
lteber beutf$ Dftofrifol

l.

\)iun beginnt bie neue $eit.

l)llon6er @flaue norb befreit,
!)lanQer,$rinbler f$orf beftrcft,
Gflauenlanbct

abgef

$off t.

'Dodl nodl lange uidlf uorbei

lit

bie cnb're Oflouerei,
'Die ber ftnft're Qetbenrralln
Oiefen Eblfern ongetl;an.

'lcrum iielt rnan beutf$e Gbriften
Oidl mit feil'genr Oifer riiften,
ttrn bie .Seiben 6u bele!ren,

€ie 3u Gtttifto 3u

befefren,
'Dcr" bon Gatand f,gronriei

\)Jta{t bie Cflnber ruatploft
frei.
eie!' nun l1ier, trie mor'6 beginnt.
:)lion4e6 orme 6flauenfinb
lltsirb nerpflegt unb unterhiefeu.
lttlrifii Siebe ruirft in bieien
u$ulen, bie rnorr lier unb bo
(!riinbet ir Ditairifrr.
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